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Kyoto University
availability, activity budget and core area of Malaysian long-tailed macaques (Macaca fascicularis) and d回 kylangurs 
(Trachypithecus obscurus) in dipterocaip forest edges. I was be able to utilize the PRI journal libraiy for references. I went 
back to Malaysia on 4th October 2016 after staying in PRI for 20 days. Cuffently, the project isstil in progiモswith 
collaborator and my sensei/co supervisor, Dr.Ikki Matsuda. AP回 thesis(under Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia) 
is being wrinen as one of th巴outputof this research grant. 
2016-B-99 ヤクシマザルの頬袋散布種子および糞中種子の二次散布者調査














城戸瑞穂、合島怜央奈 （佐賀大学） 所内対応者・ 今井啓雄
適切な口i在感覚は、噌乳 ・摂食 ・情報交換など多様な行動の基盤となっている。しかしながら、その機構につ
、ての理解はまだ隈られたものである。私たちは、（狭義の）味覚とされる甘味 ・塩味 ・酸味 ・苦味 ・うまみ以
外の口腔内の感覚、とくに、湿度感覚や唐辛子や胡椋などのスパイスなどのへ感覚、触圧感覚などの機構の解明





































岡田誠治 （熊本大 ・エイズ学研究センタ一）、 俣野哲朗（国立感染症研 ・エイズ研究センター）、刈谷龍昇、塚
本徹雄 （熊本大 ・エイズ各研究センタ一） 所内対応者：中村克樹
本研究の芭的は、 ニホンザノレの造血 ・免疫系を解析し、 その特徴を明らかにすること、その結果を元にニホン
ザノレの造血免疫系を構築したマワスモデルとエイズ‘モテ。ノレを構築することである。そこで、 ニホンザノレの骨髄を
採取し、CD34の発表を様々な抗ヒトCD34抗体を用いて確認した亡その結果、 Clone561563はニホンザノレ骨髄







金子新 （京都大 ・iPS細胞研）、塩田達雄、中山英美 （大阪大 ・微生物研）、 三浦智之 （京都大 ・ワイノレス研）、













































牟田佳那子 （東京大学農学生命科学科獣医外科学研究室）、増井健一 （防衛医科大・病院麻酔）、矢島功 （防衛



















こ性ホノレモンが増減するe 性ホルモン濃度の観点からは、ヒ トでいえば、 年ごとに若年と老年を行き来するよう
な状態であるといえる。しかし、ニホンずノレの骨密度が毎年増減するかどうかは知られていない。 今回、我々は









中内啓光（東京大 ・医科所）、長嶋比呂志 （明治大・農）、平林真澄 （生理学研究所）、正木英樹、海野あゆみ、







植準備も整い、pilotstudyを終えたと ころであり、平成 29年度は本格的にチンパンジー細胞ー プ、タキメラ作製に
取り組む予定であるe これらの結果をまとめ、 平成29年度中にも成果を論文発表 ・学会報告する予定であるe
2016-C-12 霊長類由来exvivo培養系を用いた消化管細胞機能の解析
岩槻健、高橋信之 （東京農業大学 ・応生 ・食品安全健康）、佐藤幸治（岡崎統合バイオ）、粟飯原永太郎 （シン
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はっき りした結果は得られなかったo そこで、 H29年度は見本刺激を捕した後に選択肢を提示し、記憶と照合す
る課題でへビの認識がすぐれるかを検証する。
2016--D-3 Connecting the dots: linking host behaviour to parnsite transmission 
Julie Duboscq (KUWRC) 所内対応者；伯drewMacIntosh 
Investigating infectious disease dynamics is important for managing health of livestock, wildlife, and humans, aswel as 
species/habitat conservation, public health and economic issues. For this pr吋ect,we studied simian foamy vims (SFV) and 
Escherichia coli infection patterns in Japanese (and Rhesus) macaques to understand: 1/ factors determining intensity, 
prevalence血 ddiversity of pathogens in relation to individual and social network characteristics, and 2/ infection risk and 
transmision pathways of pathogens within social networks. We focused on socially-transmissible parasites that are endemic 
and relatively host-specific. They are of low virulence but nevertheless monopolize host resomces and are not without 
fitness consequences. These organisms further provide a good model to examine transmission dynamics. Initialy, we 
planned to conduct the study at Koshima, but data collection proved too complicated for a one-year pr句田t.During a short 
visit, we collected a few fecal samples and have stor吋 themat the Primate Research Institute for reference. Instead, we 
switched our focus to captive macaques at KUPRI where I collected behavioural and biological samples on two social 
groups. We are now establishing SFV and E. coli genetic profiles for each host, and matching them to individual (age, sex) 
and social ( c阻むalityin aggression and grooming networks) characteristics to dete.ロ由netransmission pathways. Preliminary 
data shmv that 56/58 ad叫ts(>4yo), 30/34 juveniles (1-4yo）皿d7/22 infams (<lyo), as well as 63/75 females and 30/39 
males tested positive for SFV. Preliminary data on 15 Rhesus and 16 Jap出1esemacaques showed that dyads也atgroomed 
more and也atwere of 町凶加agesh包edmore simil紅 viruss仕組出血ano也ers,whereas aggression frequency, kinship, or 
dominance rank did not seem to affect strairi similarity.百1eseeffects may be linked to 1/ a hi虫errisk of transmission 
between individuals in frequent active body contact and 2/ natural viral strain evolution, some sむainsexisting 
predominantly m some years but not in others. This research can infonn animal population management阻 dwelfare as wel 
as give insight mto evolutionary pressur巴son sociality and parasitism in animal groups. 
2016-D-4 レトロエレメント由来の獲得遺伝子の霊長類における分布解析
石野史敏（東京医歯大・難研）、金児 石ー野知子 （東海大・健康科学）、李知英 （東京医歯大・難研）、入江将仁 （東
京医歯大 ・難研、東海大 ・健康科学） 所内対応者：古賀章彦
ヒトゲノムにはレトロエレメント由来の獲得遺伝子群である1個のSIRH遺伝子が含まれる。これらの多くは
真獣類特異的遺伝子であり、近年の研究から、ヒトやマワスを含む真獣類の個体発生機構の様々な特徴 （胎生や
高度の脳機能など）に深く関係する機能を持つことが明らかになってきたc そのため、真獣類の進化を促した遺
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